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السمات امللحمية
يف رواية “حييى” لسميحة خريس
*أ.د.أمحد اخلطيب

كلية اآلداب والعلوم
جامعة البترا

امللخـــ�ص:
تناولت هذه الدرا�سة رواية (يحيى) للكاتبة الأردنية �سميحة خري�س ،حماولة الوقوف على ال�سمات
امللحمية فيها ،فوقفت على مفهوم امللحمة ،والعالقة اجلدلية بني الفن والتاريخ يف مثل هذا النوع الروائي.
فبد�أت بالعمق التاريخي ،وحماولة الكاتبة خلق حالة من الرتا�سل بني املا�ضي واحلا�رض ،فالكتابة يف
احلا�رض وللحا�رض ،ثم انتقلت �إىل �رصاع �أبطالها مع حتديات واقعهم ،وحماولتهم الدائبة لالنت�صار والتجاوز،
�سعي ًا لتحقيق رغباتهم .وبعد ذلك تناولت الدرا�سة الف�ضاء الأ�سطوري ،املتمثل يف ثنائية ال�رصاع الدرامي اخلالد
بني اخلري وال�رش ،واحلاكم واملحكوم ،والقوة وال�ضعف ،وجتاوز ال�شخ�صيات املركزية للعادي وامل�ألوف يف
طبيعتها �إىل املده�ش والأ�سطوري .وانتهت الدرا�سة باحلديث عن النزوع ال�شعري يف لغتها بخا�صة ،و�أثر ذلك يف
�إيقاع الرواية بني ال�رسعة والتباط�ؤ ،و�صلته ب�شخ�صيات الرواية ،وزمانها ،ومكانها بعامة ،مع مالحظة دور
الراوي ك ّلي العلم يف �شيوع �ضمري الغيبة على نحو الفت ،ويف ان�سجام بنية الرواية مع بنيتها امل�ضمونية.

Abstract :

This study examined a novel (Yahya), by the Jordanian writer Samiha Khreis, who tries to examine the epic features of the concept of the epic, and
the controversial relationship between art and history in this kind of novel.
Analysis starts with the historical dimension of the novel creating connection
between the past and the present. She writes in present to the present. Then,
she moved to how her heros fight their present challenges to get over them
and fulfill their desires. Then, the study examined the mythical dimension
represented in the duality of dramatic struggle between the good and the evil,
the ruler and the ruled, strength and weakness. The characters (trans end) the
nature of normal and familiar to the amazing and legendary. The study in
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concluded by taking about the poetic trend in her narration and its impact on
the rhythm of the novel in speed and slow movement, besides the connection
with the characters in spice and time. It also shows the role of the narrator in
using the third person pronoun and the harmony between the structure of the
novel and that of its implication structure.

املقدمة

بد�أت الروائية �سميحة خري�س �إجنازها الروائي
برواية ( رحلتي ) عام 1980م ،ومل تقدم خالل عقد
الثمانينيات عم ًال �آخر ،وتر ّكزت �إبداعاتها الروائية
يف العقدين الأخريين من القرن املا�ضي ،والأول من
القرن احلايل .وقد حر�صت �أال تكرر نف�سها �أو غريها
يف كل عمل روائي جديد.
ورواية (يحيى) التي �صدرت عام  2010هي الرواية
احلادية ع�رشة لها ،وهي �آخر �أعمالها الروائية،
و�أهمها ،و�أكرثها تفرد ًا ومتيز ًا ،فهي �إ�ضافة نوعية
�إىل �إجنازها الروائي ،و�إىل الإ�سهام الأردين يف
الرواية العربية ،وهي من الأعمال الروائية العربية
ذات الطابع امللحمي ،مثل جنيب حمفوظ يف ثالثيته
امل�شهورة (وملحمة احلرافي�ش) ،ونبيل �سليمان يف
رباعية ( مدارات ال�رشق) ،وزياد قا�سم يف �سدا�سية
(الزوبعة) ،ور�ضوى عا�شور يف ثالثية ( غرناطة).
وكان من املمكن �أن ت�صدر هذه الرواية يف
�أربعة وحدات زمانية  /مكانية ذات ا�ستقالل ن�سبي،
ي�شكل بطل الرواية (يحيى) عن�رص الربط املركزي
()1
فيها ،وذلك على النحو التايل:
.1يحيى يف جنوب الأردن.
.2يحيى يف تيه �سيناء.
.3يحيى يف م�رص.
.4يحيى يف ال�شام.
ووفق ت�صنيف الدكتور �شكري املا�ضي لأمناط
الرواية العربية اجلديدة ،تعد رواية ( يحيى ) من
روايات " ال�رسد الهجني " ،وهو �رسد يدخل يف

تكوينه ب�صورة �أ�سا�سية املفارقات املتعددة ،وعنا�رص
و�أ�ساليب من الفنون ال�رسدية القدمية ،مثل :املقامة،
وال�سرية ،وامللحمة ،والرواية التاريخية التقليدية،
()2
ومن الرواية احلديثة.
وتنتمي رواية (يحيى) �إىل تيار روائي عربي بد�أ
يتك ّر�س يف العقدين الأخريين ،وهو تيار روائي ،ال
يعتمد على املوهبة ح�سب ،و�إمنا هو مزيج من املوهبة
واملعرفة ،وعلى الروائي فيه �أن يتجاوز رواية
احلكي ،التي تعد فيه الرواية جم ّرد منجز تخيلي،
يعتمد حين ًا على اخليال ،وحين ًا �آخر على الواقع.
ويبدو � ّأن هذا النوع الروائي قد ا�ستنفد طاقاته،
و�أ�صبح الروائي مطالب ًا �أن يتهي�أ لعمله مبزيد من
القراءة الوا�سعة واملع ّمقة ملرحلة زمنية بعينها ،وغدا
مطالب ًا باالتكاء على خطاب معريف متخ�ص�ص ،يعود
فيه الكاتب �إىل الوثائق وامل�صادر ،ليقوم – من ث ّم
– ب�إعادة �إنتاج املادة التاريخية ،وما يت�صل بها من
ال�صعد وامل�ستويات .ولعل
حقائق احلياة على �شتى ُّ
رواية " �شفرة دافن�شي " لدان براون هي النموذج
الأعلى عاملي ًا ،وبعد ترجمتها �إىل لغات العامل احلية
بد�أ تيار حماكاة لها .وق ّدم يو�سف زيدان يف روايته
" عزازيل " النموذج العربي لهذا النوع الروائي،
و�أتبعه بروايته " النبطي " .ويف الأردن هناك عدد من
التجارب النا�ضجة التي تن�ضوي �ضمن هذا االجتاه،
مثل � :سدا�سية " الزوبعة " لزياد قا�سم ،والبرتا
ملحمة الأنباط ،و�أوراق معبد الكتبا لها�شم غرايبة،
وزمن اخليول البي�ضاء لإبراهيم ن�رصاهلل ،و�أر�ض
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الينبو�س لإليا�س فركوح .وقد ا�ستطاعت �سميحة
خري�س �أن تقدم جتربة نا�ضجة يف هذا االجتاه من
خالل روايتها " يحيى ".
ينطلق كتّاب هذا النوع الروائي من وعيهم بتلك
العالقة اجلدلية بني الفن والتاريخ " .فالفن م�صدر
هام من م�صادر املعرفة التاريخية ،كما � ّأن التاريخ
ب�أحداثه وظواهره و�شخو�صه و�أبطاله ،منبع للوحي
والإلهام يف الفن" )3(.حتدوهم قناعة " ب� ّأن احلدود
بني الفن والتاريخ لي�ست حدود ًا �صارمة مانعة� ،إمنا
هي حدود متداخلة ،بحيث حت�سبها حدود ًا وهمية يف
بع�ض الأحيان"( .)4وقد �آثرنا �أن نتخذ من درا�سة
التجليات امللحمية لرواية " يحيى " �سبي ًال لولوج
عامل هذا الن�ص الرثي ،فالبحث يف مالحمه امللحمية
يتيح للدار�س الوقوف على الكثري من جمالياته
املده�شة ،مثل :العمق التاريخي ،وال�سعي لالنت�صار،
والروح اجلمعي ،والف�ضاء الأ�سطوري ،والنـزوع
ال�شعري ،ور�سم ال�شخ�صية وغري ذلك.

العمق التاريخي
ال يعني اهتمام الروائي بالتاريخ �أنه ي�سعى للهروب
من الواقع �إىل املا�ضي .فال توجد كتابة يف املا�ضي،
�إمنا الكتابة يف احلا�رض وللحا�رض .وما قيمة �أن يعود
الروائي �إىل املا�ضي ال�ستعادة �أحداثه و�أ�شخا�صه،
ال�ستن�ساخه مرة �أخرى ،دون �أن يرتا�سل هذا
املا�ضي مع الواقع املعي�ش؟
� ّإن ازدياد الوعي باحلا�رض ،هو الذي دفع الروائي
للعودة �إىل التاريخ واالهتمام به " بو�صفه خلفية
()5
احلا�رض� ،أو تاريخ احلا�رض".
" فمع مرور الزمن ترتاكم �إجنازات الب�رش
احل�ضارية ،لكي ت�صري تراث ًا ،ولكن هذا الرتاث
�أو التاريخ ال تنقطع �صلته باحلا�رض الإن�ساين،
فاملا�ضي هو الأب ال�رشعي للحا�رض .و�إن�سان اليوم
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بفكره وخرباته هو ثمرة جتارب و�أفكار الإن�سان منذ
بد�أ ي�سعى على �سطح هذا الكوكب .فاملا�ضي يعي�ش يف
احلا�رض با�ستمرار .ولي�س من املت�ص ّور على �أية حال
�أن يكون عامل اليوم ،بكل ما يحويه ،نتاج ًا للحا�رض
فقط� .إن تف�سري احلا�رض وم�شكالته يفر�ض علينا �أن
()6
نبحث عن جذورها يف املا�ضي" .
فامل�ؤرخ يذهب �إىل املا�ضي مكتفي ًا به ،وي�صيرّ
الروائي املا�ضي حلظة راهنة ،فال رواية �إ ّال بالراهن،
()7
وال وجود لروائي ال يبد�أ من الآن.
لذا ،يرى جورج لوكا�ش � ّأن الرواية التاريخية
رواية تثري احلا�رض ،ويعي�شها املعا�رصون بو�صفها
تاريخهم بالذات )8(.وقد كانت رواية وولرت�سكوت
( ويفريل ) عام � 1819إيذان ًا بانطالق الرواية
التاريخية يف الغرب ،وقد تزامنت هذه االنطالقة
مع انهيار زمن نابليون تقريب ًا� .أما ن�ش�أة الرواية
العربية التاريخية ،فقد كانت يف �سبعينيات القرن
املا�ضي ،حني غدت ظاهرة متميزة .وهذه الن�ش�أة
تبدو مت�أخرة لدى �أمة تُعنى كثري ًا بتاريخها .وال
ن�ستطيع �أن نعتد مبحاوالت جورجي زيدان املبكرة؛"
ل ّأن التاريخ املكتوب روائي ًا عنده ،مل يكن �إ ّال م�ستودع ًا
وال�سري ،التي تهدف
للأ�سماء ،والأزياء ،واحلكاياِّ ،
�إىل الإمتاع والت�سلية والتعليم ،وتقريب التاريخ �إىل
()9
وعي النا�شئة ب�أ�سلوب جذاب وم�شوق".
لذا ،ميكن القول ب� ّأن الطموح �إىل جتاوز النظرة
الأحادية �إىل التاريخ والهيمنة الفنية على التاريخ
روائي ًا ،كان جمرد حماوالت مبعرثة ال ميكن �أن
()10
ترتقي �إىل م�ستوى الظاهرة.
واملق�صود بالهيمنة الفنية ،هو حتقُّق تلك العالقة
اجلدلية بني الفن والتاريخ ،التي ي�صبح فيها التاريخ
م�صدر وحي و�إلهام للروائي.
وميكن �أن نذهب �إىل �أبعد من ذلك ،حني جنعل من
التاريخ ،الذي يعود �إليه الروائي� ،سبي ًال للرتا�سل
مع احلا�رض وق�ضاياه امل ّلحة ،وحني تتجاوز الرواية
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نقطة اللقاء الأوىل والوحيدة مع التاريخ ،وهي
احلياة "،فالتاريخ يراها مرة واحدة ،بينما ت�ستطيع
الرواية ر�ؤيتها با�ستمرار ،ومن خمتلف اجلوانب
()11
والأنحاء".
وقد ذهب ميالن كونديرا �إىل ما هو �أبعد و�أعمق يف
املق�صود بتلك الهيمنة ،وتلك العالقة اجلدلية بني
يق�ص عليك �أحداث ًا
الفن والتاريخ بقوله " � ّإن امل�ؤرخ ّ
ّمت وقوعها ،يف حني �أن الرواية ال تفح�ص الواقع بل
الوجود ،والوجود لي�س ما جرى ،بل حقل الإمكانات
الإن�سانية ،كل ما ميكن �أن ي�صريه ،وكل ما هو قادر
()12
عليه".
على َه ْدي من هذه الر�ؤى واملفاهيم لتلك العالقة
اجلدلية بني العمل الروائي والتاريخ ،التي يهيمن
فيها الروائي على حقائق التاريخ ،نرى �أن الباحث
حم�سن يو�سف قد �أوفى على الغاية ببلورته ملفهوم
الرواية التاريخية بقوله " هي ن�ص �إبداعي �أو ًال
و�أخري ًا ،لي�س عبد ًا للتاريخ �أو تابع ًا .هو تاريخ
و�إبداع مع ًا ،تفاعال ،واحتدا ،و�أجنبا �صيغة �أكرث
تعقيد ًا ،و�أعمق ت�أثري ًا .هي مزيج من الفن والتاريخ
واخل�صو�صية والر�ؤى ووجهات النظر .والرواية يف
النهاية هي ح�صيلة عملية واعية ،متّت يف عقل املبدع،
ومكمن �أحا�سي�سه �أو وجدانه ،لتحيط بالواقع
واحللم والعامل ،يف �سبيلها لالقرتاب من ملحمة
الن�ضال الإن�ساين ال�شامل الذي نتطلع �إليه ،يف �أرقى
مناذجها احلديثة)13(.ولي�س من �شك يف �أن الروائية
�سميحة خري�س قد تهي�أت لكتابة روايتها (يحيى
) ،وهي تعي جيد ًا تلك العالقة الدقيقة واملعقدة
بني الرواية والتاريخ ،وبني الرواية التاريخية
وامللحمة القدمية .نعم .لقد �سعت رواية ( يحيى )
�إىل ا�ستنطاق مرحلة بعينها ،يف زمن بعينه ،يف مكان
بذاته ،من املا�ضي ،وحاولت �أن تخلق حالة ترا�سلية
بينه واحلا�رض املعا�رص ،متطلعة من خاللها �إىل فهم
احلا�رض وق�ضاياه.
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ال يخفى �أن رواية ( يحيى ) هي رواية �شخ�صية؛
لأن يحيى الكركي هو حمور العمل كله ،ومنه تبد�أ
الأحداث و�إليه تنتهي ،وكل ال�شخ�صيات تدور يف
فلكه ،وتكت�سب �أهميتها من عالقتها به ،وال �أهمية لها
بعيد ًا عنه.ويحيى الكركي يف كل �أطوار حياته ،ويف
البيئات املختلفة التي تنقّل فيها� ،شخ�صية متم ّردة،
منذورة لتجاوز ال�سائد املعريف الديني وال�سلوكي،
محُ ِ َّبة للفقراء واملهم�شني ،وقد يدفعه مترده �إىل
التهور .لذا ،فاجلماعة ُت ْكربه ،وتنظر �إليه باعتباره
بط ًال ملحمي ًا خم ّل�ص ًا .ففي خربة جلجول ،قريب ًا
من الكرك ,كانت والدته عام 1575م ،وكانت ن�ش�أته
وت�شك ّله الأول ،يف بيئة كادحة ت�ستل رغيف اخلبز
بق�سوة من �صخور جبالها ،يف ظل احلكم العثماين،
الذي �أتقن توزيع الفقر ،والظلم ،واجلهل بعدالة.
وهناك ّ
التف النا�س حوله ،و�أعجبوا به ،فقد
�أ�صبح معلم ًا لل�صبية ،يعلمهم احل�ساب ،ويف�رس لهم
القر�آن ،و�أدرك هو نف�سه �أنه لي�س فرد ًا عادي ًا ،بل
هو �صاحب دور يف حياة �أولئك الب�سطاء املهم�شني،
ف�ضاق �أعوان ال�سلطة والإقطاع ّيون به� ،أمثال
�أبناء ال�شيخ �صايل ،ومنهم املختار ،ومعهم الأوطة
العثماين .ف�سعوا �إىل التخل�ص منه ،وت�صفيته،
ف�أوعزوا �إىل �أ�صحاب ال�سلطة ب�إ�صدار فرمان ،يدعوه
�إىل ا�ستانبول ليعلم النا�س كتاب اهلل .ولكن �أخته
مرمي ،ا�ستطاعت �أن تنجيه من مكيدتهم ،وتدفع به
بعيد ًا عنهم باجتاه �أر�ض املحرو�سة .
مل ت�شهد حياته �رصاع ًا �أو حتدي ًا من �أي نوع يف تيه
�سيناء ،قبل �أن ي�صل م�رص ،ولكنه �أخل�ص هناك
للت�أمل ،وك�أن الكاتبة تع ّده عقلي ًا ووجداني ًا لدور مهم
بعد ذلك .وق ّدمت لنا من خالل وجوده هناك �صفحات
من�سية من تاريخ �أولئك الب�سطاء امله َّم�شني ،الذين
ال يلتفت �إليهم التاريخ؛ لبعدهم عن مركز ال�سلطة.
فكل تاريخ – �شاء �أم �أبى – تاريخ �سلطوي ،ال
لأنه رهني ال�سلطة فقط ،بل لأنه م�شغول باملنفعة،
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ال باحلقيقة ،وم�شغول �أكرث بثنائية فا�سدة ،هي :
الن�رص والهزمية ،على خالف الروائي امل�أخوذ بعامل
القيم واملدن الغائبة ،التي تر ُّد للإن�سان جوهره
املفقود )14(".ويف املحرو�سة ا�ستوطن منطقه ال َّربع
املجاورة للأزهر ،التي تُع ّد قلب القاهرة ،املتاخم
لأحيائها ال�شعبية ،و�أ�سواق حرفها اليدوية .وبرباعة
مده�شة ا�ستطاعت الكاتبة �أن تقب�ض على روح املكان،
وخ�صو�صيته ،وعبقريته ،وعلى �أ�رسار ال�شخ�صية
امل�رصية ،وقدمت �صور ًا رائعة من تاريخ �أولئك
املهم�شني ،الذين تفاعل معهم يحيى الكركي �إىل ح ّد
بعيد.
وهناك برع يف �صناعة النحا�س ،وت�شكيل ال�شمعدانات
املعدنية ،حتى غدا الأ�شهر ،وظل يوا�صل مهنة تعليم
ال�صبية يف الربع ،وانخرط يف حياة �أولئك الب�سطاء،
وت�أثر بهم وبحياتهم ،فالتفّوا حوله ،دون �أن ي�شكل
لهم حلم ًا وخم ّل�ص ًا .ولكن الرغبة يف موا�صلة التعليم
يف الأزهر ،كانت منعطف ًا خطري ًا يف حياته� ،إذ وجد
نف�سه مطالب ًا بالتمرد على ال�سائد املعريف وال�سلوكي،
فخالفهم موقفهم من الغناء ،و�شرُ ْ ب القهوة ،ومتع
احلياة ،واملوقف من الأولياء ،فاختلف مع م�شايخ
الأزهر ( م�شايخ ال�سلطة املتخلفني مثل �سادتهم )،
فا�ضطر �إىل اخلروج من م�رص ،بعد �أن �أثار موقفه
حالة من التم ّرد والتجاوز لل�سائد ،وال�ساكن،
وامل�ألوف.
وحني عاد �إىل موطنه الكرك ،التّف النا�س حوله
ثانية ،وازداد �إعجابهم به ،مما �أقلق رموز ال�سلطة
هناك ،فبعثوا �إىل قا�ضي عجلون ،الذي حكم عليه
بالتعزير واجللد .مما دفعه �إىل االجتاه �شما ًال نحو
ال�شام ،حيث انخرط يف حركة الت�صوف ،حتى
�أ�صبح �صاحب طريقة ،كما برع يف �صناعة احلرير،
والتف حوله من ر�أى فيهم الكركي خري فقهاء الأمة،
ولكن فقهاء ال�سلطة ر�أوا يف هذا
و�أو�سعهم اجتهاد ًاّ ،
امل�شهد �ضياع ًا ل�سلطتهم وتهديد ًا لها ،وبخا�صة حني
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�أفتى الكركي بعدم جواز الدعاء لل�سلطان الظامل.
فاتهموه باجلنون ،وقرروا �إيداعه يف البيمار�ستان،
ثم انتهى بهم الأمر �إىل �إعدامه عام 1610م.
يلح علينا �أكرث من �س�ؤال مهم ،مثل :ما الغاية
وهنا ّ
التي تطلعت �إليها الكاتبة من العودة �إىل هذه الفرتة
من املا�ضي ،وهذه ال�شخ�صية املن�سية بعينها؟ وهل
�أرادت الكاتبة جتنّب ال�رصاع مع الراهن بالذهاب
بعيد ًا �أربعمائة عام؟
من املعروف �أن الفن �أعظم من مف�سرّ يه ،ونحن ال
ندعي ب�أننا �سنقف على كل دوافع الكاتبة للذهاب �إىل
هذه الفرتة من املا�ضي ،ولكننا �سنحاول تلم�س ذلك
ما �أمكن.
�إن الر�سالة الأوىل التي حتملها الرواية �إىل املتلقي،
هي �أنها تعيد �إىل الأذهان تلك الإ�شكالية اخلالدة يف
التاريخ العربي ،املتمثلة يف تلك العالقة بني املثقف
النوعي ،واال�ستثنائي ،واملختلف ،وامللتزم وال�سلطة،
بداية من �أبي ذر الغفاري ،مرور ًا بح�سني من�صور
احلالج ،وانتهاء بهذا الزمن الذي �شهدنا فيه،
على امتداد دول العامل الثالثَ ،نفْي �أمثال ه�ؤالء
و�إق�صاءهم ،والت�ضييق عليهم ،والزج بهم يف
ال�سجون ،وتك�سري �أقالمهم ،وت�صفيتهم ب�شتى
ال�سبل.
ّ
والرواية تبني الفرق الكبري بني املثقف احلقيقي
امللتزم ومثقف ال�سلطة ،بني مثقف ح ّر الفكر ،و�آخر
مقيد الفكر ,بني مثقف ي�سعى �إىل تثوير الواقع،
وتغيريه ,ودفعه �إىل الأمام و�آخر يربكه التغيري
واالجتهاد ,وي�سعده جمود الواقع وتثبيته ،بني
مثقف ي�شكل �إ�ضافة نوعية �إىل حركة احلياة ،و�آخر
ي�شكل �إ�ضافة تراكمية ال قيمة ترجى منها ،بل
رمبا كانت �إ�ضافة ِّ
معطلة لقوى التغيري ،بني مثقف
�صاحب ر�ؤية وب�صرية ،و�آخر يتعامى عن �إدراك
احلقيقة ،ويجهد نف�سه يف تزويرها ،وال يرى �أبعد من
�أقدام �س ّيده " .فقد �أدرك – عرب التاريخ – مثقفو
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ال�سلطة و�سالطينها وملوكها و�أمرا�ؤها �أهمية الثقافة
يف تثبيت �سلطانهم ونفوذهم يف تطويع اجلماهري
و�إخ�ضاعها ،وا�ستغالل و�سائل الثقافة الإبداعية
والفكرية يف الت�أثري ،وتغييب الوعي االجتماعي
وال�سيا�سي والفكري ،وقلب احلقائق مل�صلحة
القوى القاب�ضة على مقاليد احلكم )15(".والر�سالة
الثانية التي تبعث بها الرواية �إىل املتلقي تتمثل يف
�ضمني مفاده .ما الذي تغيرّ يف حياة �أمتنا
ت�سا�ؤل
ّ
بعد �أربعمائة عام؟ وقد اختزلت الكاتبة هذه الأمة
بتحريك الأحداث على رقعة مكانية ت�شكل قلبها،
وهي م�رص وبالد ال�شام .فما زال الف�ساد ال�سيا�سي
قائم ًا ،وما زال الظلم وغياب العدالة االجتماعية ملقي ًا
ظالله على �أر�ض الواقع .وما زالت ال�سلطة مرتب�صة
بكل �صوت حر�.....إلخ
ولعل �سميحة خري�س يف ر�سالتها الثالثة �إىل املتلقي،
�أرادت بهذه الرواية �أن ترد على زعم امل�ؤرخني ب�أن
الأردن مل ينه�ض بدور فكري وثقايف يف تلك الفرتة،
التي دارت فيها �أحداث الرواية ،فقدمت يحيى
الكركي منوذج ًا ف ّذ ًا على امل�شاركة يف حتريك الراهن،
وجتاوز ال�سائد املعريف الديني �آنذاك ،يف وقت كانت
فيه املعرفة الدينية هي جوهر احلياة الثقافية
وحمورها.
ويبدو �أن الروائية – يف ذهابها �إىل هذا الر�أي
– تنحاز �إىل �صف امل�ؤمنني بدور الفرد يف تغيري
ج�سده كل من الفيل�سوف الأملاين (
اجلماعة ،الذي ّ
نيت�شة ) ،يف م�ؤ َّلفه امل�شهور " هكذا تكلم زراد�شت "،
واملفكر والأديب العربي جربان خليل جربان يف كتابه
ذائع ال�صيت " النبي " .وي�أتي هذا الر�أي رد ًا على
قول القائلني ب�أن الفرد هو ثمرة من ثمرات املجتمع،
وذلك بعد الثورة البل�شفية ال�شيوعية يف مطلع القرن
الع�رشين� .إذن مل تكتب �سميحة خري�س املا�ضي،
و�إمنا كتبت الواقع ،و�إن ذهبت بعيد ًا �إىل املا�ضي.
يقول جورج لوكات�ش " لن يكون التاريخ يف املنظور
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الروائي �إ ّال الراهن ،طاملا � ّأن معنى التاريخ يف الرواية
هو معنى الإن�سان( " )16وهذا ما دفع في�صل دراج
�إىل القول" ب� ّأن على الروائي �أن يفت�ش عن الوثائق
ويهند�سها ،وي�شعل بها احلريق ،ي�أخذ الروائي
بالوثيقة ،وال ي�أخذ بها؛ لأنه يرى وراء واقع الوثيقة
واقع ًا م�أمو ًال ،ال يلتفت �إليه امل�ؤرخ ،وال يحفل به (")17
وهكذا ا�ستطاعت الروائية �أن توقظ حكايات قدمية
من رقادها ،و�أن ت�شعل احلرائق فيها .وتعبرّ عن
تاريخ الإن�سان الغائب يف م�صادرنا التاريخية،
وجتعل من روايتها فع ًال م�أ�ساوي ًا ليحيى الكركي
العابر املغرتب ،وتفهم بذلك احلا�رض من خالل النظر
يف �أحداث وقعت فع ًال يف املا�ضي.

ال�سعي لالنت�صار
لعل �أهم ملمح يف امللحمة الكال�سيكية هي �سعي
�أبطالها لالنت�صار وحتقيق رغباتهم .ويرى بع�ض
الدار�سني" �أن الدرا�سات التي تناولت نظرية الرواية
تلح على � ّأن ثمة �صالت مو�ضوعية وفنية ت�ؤكد
ما لبثت ّ
انحدار الرواية كجن�س �أدبي حديث من جن�س �أدبي
�آخر قدمي ،هو امللحمة ،وما زالت ت�ؤكد االرتباط بقيم
الع�رص واملجتمع ،الذي �أنتج ك ًّال منهما .فقد الزمت
امللحمة جمتمعات �ضيقة الأفق ،فقرية الإمكانات ،يف
حني وجدت الرواية يف جمتمعات ممتدة ،منفتحة،
متباينة يف قيمها ،وغنية ب�إمكانياتها" ،)18(.مما جعلها
– كما يقول بع�ض الدار�سني – جن�س ًا �أدبي ًا حترري ًا
بامتياز ،يخلق �إن�سان ًا روائي ًا ،ال ينتظر ( هبة القدر )،
لأنه ع ّلم نف�سه �أن يخلق هباته التي ( ال ت�صل ) ،و�أ ّال
ينتظر هب ًة من �أحد(.)19
ومثل هذه ال�شخ�صية الروائية مطالبة باملواجهة
والتح ّدي لتجاوز العقبات والتحديات ،التي تتعدد
وتتنوع  ،فمنها ال�سيا�سي ،ومنها االجتماعي،
ومنها الفكري ....وغري ذلك .ولي�س بال�رضورة �أن
يكون �رصاع البطل مع واقعه �رصاع ًا فردي ًا� ،إذا ما
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و�ضعنا يف االعتبار �أن الأبطال املحوريني بخا�صة
غالب ًا ما يعربون عن روح اجلماعة ،ومطالبها" .
وتنبغي الإ�شارة هنا �إىل � ّأن ما يعك�سه العمل الروائي
من �رصاع ،ال بد له من �أن يك�شف عن طبيعة ذلك
املجتمع ،وعن البيئة التي ميثلها ،يف �إطار زمني
حمدد"(.)20
وال�سعي لالنت�صار يف رواية "يحيى" لي�س حكر ًا
على بطلها املحوري "يحيى" ،فهناك العديد من
ال�شخ�صيات الثانوية ذات الأهمية يف الرواية ،كان
جممل حركتها حماول ًة لتجاوز راهنها ،و�سعي ًا
لالنت�صار على تلك التحديات التي تعرت�ض �سبيلها.
لقد مثلت حركة يحيى الكركي على امتداد الرواية
حالة من ال�رصاع الفكري ،ورغبة يف جتاوز ال�سائد
وامل�ألوف يف الفكر الديني ،الذي ميثل جوهر الثقافة
والفكر ال�سائدين يف تلك الرحلة الزمنية ،وكان نبوغ
يحيى املبكر ،وتوريثه دور موىل خربة جلجول ُ ،يع ّد
حدث ًا جل ًال يف املكان ،فقد" زغردت الن�سوة ,وبكني،
وتنفّ�س الرجال ال�صعداء ،وهم يعلمون �أن هناك
وريث ًا حقيقي ًا للموىل"( الرواية .) 66
مل يتوقف تعليمه لل�صبية عند حمو �أميتهم ،وتلقينهم
�شيئ ًا من القر�آن الكرمي ،وبع�ض ًا من احل�ساب،
بل جتاوز ذلك – منذ �أن وقع �صدف ًة على ن�سخة
خمطوطة من كتاب " عيون احلكمة " البن �سينا –
�إىل �إرهاقهم ب�رشح �آيات القر�آن ,كما وردت يف ذلك
الكتاب ،وطرح العديد من الأ�سئلة ،و�إن مل تكن لديه
�أجوبة عنها.
�أبدى الأوطة العثماين ،يف بادئ الأمر ،ا�ستيا ًء ي�سري ًا
تو�سع الفتى يف تف�سري القر�آن ،ومناق�شة �آيات
على ّ
الواحد العليم .ولكن �رسعان ما �ضاق �صدره،
و�صدر املختار و�أبنائه؛ لأنه بد�أ يع ّلم ال�صبية �أ ّال
يكتفوا بالتلقي ،و�أن يتجاوزوا ذلك �إىل التفكري وطرح
الأ�سئلة .عندئ ٍذ قرر الأوطة واملختار �إق�صاءه بتكليفه
الذهاب �إىل ا�ستانبول خلدمة مواله �أمري امل�ؤمنني،
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ليكون �أ�ستاذ ًا جلنده يعلمهم القر�آن الكرمي.
لقد م�ضى ال�شطر الأول من وجوده يف الربع بجوار
الأزهر هادئ ًا ،لكن التحاقه بالأزهر كان حتو ًال مهم ًا
يف م�سار وجوده هناك ،ويف م�سار حياته ،فقد اختلف
مع م�شايخه يف موقفهم من بع�ض الأحكام الفقهية،
وبخا�صة لذة ال�سماع والغناء ،ودعم موقفه بقراءة
ن�ص للإمام الغزايل من كتابه " �آداب ال�سماع
والوجد" ،حيث يقول  " :البليد اجلامد القا�سي
القلب ،املحروم من لذّة ال�سماع ،يتعجب من التذاذ
امل�ستمع ،كما تتعجب البهيمة من لذة اللوزينج،
ال تدرك البهيمة لذته بطبيعة احلال ،وكذلك غالظ
القلوب والعقول ،ال يدركون لذة الغناء" ( الرواية
 .) 197 :ومل تتوقف مناكفاته مل�شايخه عند هذا
احلد ،بل جتاوزت ذلك �إىل �إباحة �رشب القهوة ،التي
حرمها فقهاء احلنفية يف مكة ،والأزهر ،ودم�شق،
ا�ستجابة لفتوى فقهاء ا�ستانبول ،الذين قرنوها
باخلمرة ،التي كانت داللتها ت�شري �إىل هذا املعنى منذ
الع�رص اجلاهلي حتى القرن اخلام�س ع�رش امليالدي
بعد ال�سيطرة على بالدنا ،عندما تطورت داللتها
لتعرب عن " النب " ،ذلك امل�رشوب املن�شط.
�أما ثالثة الأثايف فهي �إفتا�ؤه �ساخر ًا من فكرة التق ّرب
للأولياء يف الزوايا والتكايا ،منكر ًا ما ي ّدعيه بع�ضهم
من االطالع على اللوح املحفوظ ،وزاد �أن بناء القباب
فوق �أ�رضحة الأولياء� ،إمنا هو بطر يبت ّز النا�س
يف معا�شهم ،ويقترّ عليهم قوتهم كفعل ال�سالطني
و�أ�رشار الأعيان ،و�أنه لي�س من الإ�سالم يف �شيء.
وبعدها احت ّد ال�رصاع مع م�شايخه ،وات�سعت
دائرته ،ومل يبق له �إال قرار الرحيل ،الذي �أق ّره
عليه ال�شيخ برهان ،الوحيد الذي مل ينقطع عنه،
وكان يتف ّهم مواقفه ،وقال له  :اخرج يا ولدي قبل
�أن يخرجوك منها.
ولي�س من �شك يف �أن يحيى قد �أ�صبح حينئ ٍذ �أ�صلب
عود ًا ،و�أثرى جتربة ،و�أغنى علم ًا .ويبدو �أن الروائية
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�سميحة خري�س تدرك �أهمية غربة البطل املنذور لدو ٍر
كبري يف واقعه وجمتمعه ،واملق�صود بالغربة هو البعد
اجل�سدي للبطل .ويرى الدكتور �أحمد احلجاجي �أن
غربة البطل �رضورة ،ليد ّرب بعيد ًا عن �أهله ،وليملك
()21
الدافع الذي يحركه لتحقيق ذاته ب�أعماله البطولية
خرج يحيى من املحرو�سة ليعود �إىل الكرك ،ليجد
�أبناء املختار قد ا�ستولوا ظلم ًا على �أرا�ضي قريته
رشدوا �أهلها ،ومنهم �شقيقته ،وتغولوا
جلجول ،و� ّ
على التجار .كانت فرتة �إقامته بالكرك ق�صرية،
لكنها حافلة بالتحديات� ،إ ْذ �رسعان ما حتلق العامة
حوله ،وغدا الأ�ستاذ �أملهم يف اخلال�ص من واقعهم
املرير الذي ميور ظلم ًا.
وبتوجيه من يحيى ،بد�أت �رشارة املواجهة بني
�أتباعه و�أبناء ال�شيخ �صايل ،حني قطع �أتباعه
الطريق على اجلابي واملخ ّمن العثماين ،و�سلبوه ما
كان بحوزته .تال ذلك �إ�رصار �أتباعه على �إف�ساد
احلفل املزمع قيامه يف القلعة ،احتفا ًء مبرور ثالثة
�أعوام على حكم اخلليفة العثماين اجلديد ( ال�صبي
ال�صغري ) ،فخطط لهم الأ�ستاذ ت�ص ّور ًا لكيفية
اقتحام االحتفال ،الذي �سي�ضم مع �أبناء ال�شيخ
�صايل بع�ض ًا من العثمانيني ،والتجار الأعيان،
وال�شيوخ ،والق�ضاة وغريهم .وجنح �أهايل جلجول
والكرك والق�رص وخِ َر ٍب �أخرى من االنق�ضا�ض على
الع�صي يف �أج�سادهم ،ومتزيق
املحتفلني ،و�إعمال
ّ
بيارق الإنك�شارية واجلندرمة ،وتخريق دفوف
الغواين ،وا�ستطاعوا �أن يف�سدوا احتفال متعب " ابن
ال�شيخ �صايل " الذي �أقامه منافقة للحكام اجلدد.
على هذا النحو ات�سعت دائرة التحدي عند يحيى،
وات�سعت دائرة التُّهم املوجهة �إليه ،فلم تعد تهمته
تف�سري �آيات اهلل بغري ما جاء به املف�رسون الأوائل،
بل �أ�ضافوا �إليها تهمة جتميع الرعاع حتت �سور
القلعة ،وحتري�ضهم على التم ّرد والع�صيان ،مما حدا
بقا�ضي ق�ضاة ديوان احلرب العريف يف عجلون �إىل
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احلكم عليه باجللد والتجري�س .وجنم عن هذا احلكم
الظامل املزيد من الفو�ضى ،والتمرد ،والتخريب
وتق�صد العامة �أبناء ال�شيخ
تعاطف ًا مع الأ�ستاذ،
ّ
بالكثري من الأذى.كان هذا التمرد حتدي ًا �رصيح ًا
للعثمانيني و�أعوانهم� ،آثر بع�ض امل�شاركني فيه
الفرار �إىل ال�شام خ�شية من بط�ش �أعوانهم� .أ ّما يحيى
فقد رف�ض الفرار ،و�آثر املواجهة ،وقال � " :أحارب يف
مكاين ال �أرمي "(.الرواية .)273
ولكن �أعوانه و�شقيقته ز ّينوا له اخلروج ،وقالت
له �شقيقته � ":أخرج ،و ُع ْد مدعوم ًا بكتاب يزيد من
ر�صيدك عند النا�س ،ومينع �أ�شباه الرجال �أوالد
�صايل من التع ّر�ض لك "(.الرواية  .)273و�أتبعت
ذلك بقولها " :عندما تعود ،لن تكون الكرك كما
تركتها� ،سيدفع اهلل مقته وغ�ضبه عنا ،ويذهب به�ؤالء
و�أ�سيادهم العثمانيني من ورائهم �إىل اجلحيم".
ويف دم�شق اختار �صناعة احلرير ،وغرق يف عامل
الت�صوف ،حني التفّت العامة حوله ،وغدا �س ّيد ًا،
وكرث مريدوه ،ورف�ض اقرتاح التدري�س يف �صحن
اجلامع الأموي ،كما رف�ض الدعاء على املنابر
لل�سلطان اجلائر .فقد بعث بخطاب �إىل قا�ضي
الق�ضاة ي�ستنكر فيه دعاء الإمام بعد خطبة اجلمعة
ل�سلطان البالد العثماين ،وما خلعه عليه من �صفات.
وت�ساءل يف خطابه ":هل جتدد بيعة امل�سلمني ملن ظلم،
و�أفقر ،وبط�ش؟ �إنه ال�س�ؤال الذي ميزّق الروح،
ويدمي الف�ؤاد ،فكيف بنا فاعلون؟(الرواية .)353
وحني ا�ستدعاه العيثاوي (قا�ضي الق�ضاة) ،وجده
م�رص ًا على موقفه ،فطلب حتويله �إىل م�ست�شفى
املجانني ،للإقامة هناك ،والعالج ،فقد خلط ذهنه،
و�ض ّيع �صوابه ،على �أن ُي ْح َب�س ،فال يغادر مكان ًا �أبد ًا.
ثم كانت الزلزلة حني �أُهدر دمهُ ،
وطلب �أن ُيطاف
و ُي�ش ّهر به ،ثم ُيقتل ق َْطع ًا لدابر الفتنة .هاهي
ذي حركة حياة " يحيى " تتمحور حول ال�سعي
لالنت�صار على واقع فكري ج ّمده فقهاء ال�سلطة
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يف م�رص وال�شام ،و�ضاق �أعوان ال�سلطان فيهما
ويف الكرك باخلروج عن ال�سائد وامل�ألوف ،وكان
عليه �أن يح ّرك هذا ال�ساكن ،ويتجاوز هذا امل�ألوف.
هو موقف كانت له �أبعاده ال�سيا�سية واالجتماعية،
التي �سعى يحيى �إىل حتريكها ،فدفع الثمن غالي ًا يف
كل مرة؛ لأن الواقع كان �أ�صلب من �ساعده الطري،
ولكنه كان ي�شعل يف كل مكان مظلم �شمعة ،ويف كل
بركة �آ�سنة كان يلقي حجر ًا .مل ي�شغل نف�سه بلعن
الظلمة والظالم� ،إمنا كان يحلم بتغيري الراهن،
وي�سعى لنُ�صفة ال�ضعفاء واملظلومني ،وعا�ش حياته
الق�صرية احلافلة ناذر ًا نف�سه للتحدي واملواجهة
والعذاب ،واالغرتاب ،واملوت .ويت�أتّى البعد امللحمي
يف �شخ�صية البطل" من تلك القدرة الهائلة على
املقاومة ،واملثابرة ،واال�ستمرار يف فعل املواجهة،
الذي يواجه ب�سل�سلة من العقبات"( .) 22وقد انتهى
يحيى �إىل م�صري تراجيدي م�أ�ساوي ،وك�أن �سميحة
خري�س تعيد بذلك كتابة �شكل امللحمة الكال�سيكية
القدمية ،التي تنهزم فيها �إرادة الفرد �أمام
ال�رضورة القدرية .وكما �أ�سلفنا ،فلم يكن البطل
املحوري للرواية هو امل�سكون بال�سعي الدائم �إىل
االنت�صار ،فهناك �أبطال ثانويون كان جممل حركة
حياتهم �سعي ًا لالنت�صار ،وبخا�صة ال�شخ�صيات
الن�سائية الالتي جتمعهن �صفة الإيجابية ،مثل (
مرمي ،وهفوف ،وجمانة ،وال�شهاوي ،وابنة ع ّالن
الدم�شقي) .وقد عك�ست هذه ال�شخ�صيات دور
املر�أة يف ال�سعي لالنت�صار على واقعها االجتماعي،
وما تفر�ضه عليها التقاليد والأعراف االجتماعية
املتوارثة من موا�ضعات ت�سلبها ح ّريتها ،و�إرادتها،
وحتول دون م�شاركتها الفاعلة يف احلياة.وحني
نعلم �أن �أحداث الرواية تمَ َّت زمني ًا يف �أواخر القرن
ال�ساد�س ع�رش ومطلع القرن ال�سابع ع�رش ،ومكاني ًا
يف جنوب الأردن ،وهي بيئة بدوية زراعية ،نعرف
مقدار التحدي الذي واجهته تلك ال�شخ�صيات ،وهي
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تتمرد على واقعها ،وت�سعى �إىل جتاوزه ،واالنت�صار
عليه.ومل تكن �شقيقة البطل ( مرمي ) �شخ�صية عادية
يف �سعيها ،لالنت�صار على العادات والتقاليد ال�سائدة،
و�إمنا جتاوزت ذلك لتنه�ض بدور �أكرب يف حت ّدي
الواقع ال�سيا�سي ،من خالل دعمها ملوقف �شقيقها،
و�سعيها حلمايته بكل ال�سبل ،باعتباره �أم ًال وخال�ص ًا
للجماعة ،فهذه املقدرة الهائلة لدى مرمي على التحدي
واملقاومة والتجاوز ت�سمو بها �إىل م�صاف الأبطال
امللحميني.
ولعل تنا�ص هذه ال�شخ�صية مع �شخ�صية ال�سيدة
مرمي العذراء ،يك�سبها بعد ًا خا�ص ًا ،و�أهمية كبرية،
مما جعلها �شخ�صية مركزية يف اجلزء الأول من
الرواية .فهي �شخ�صية �إيجابية ا�ستثنائية مده�شة،
قادرة على االختيار ،والتحدي لقانون الإق�صاء
والتهمي�ش للمر�أة �آنذاك ،وك�أنها تعي�ش يف غري زمانها.
لقد نحتت الكاتبة هذه ال�شخ�صية من بيئتها ال�صلبة:
قوي ًة ،ع�ص ّي ًة ،خمتلفة .بلغت فيها ذروة امل�صداقية
والإقناع ،دون �أن ن�شعر �أنها تبالغ يف ر�سمها ،و�أنها
متع�سف.
تفر�ضها على الواقع على نحو ّ
ويبدو جلي ًا يف الرواية طغيان الراوي ك ّلي العلم،
فيما ي�شبه راوي امللحمة .فالراوي يعرف كل �شيء
عن ال�شخ�صيات ،ويعرف �أدق تفا�صيل حياتهم فهو
الناطق الر�سمي با�سمهم .لذا ،فهو ي�سيطر على �سري
الأحداث ،ويبدو عامل ًا بالآتي منها .وكان طغيان
ح�ضور هذا الراوي وراء ا�ستخدام �ضمري الغائب
على نحو الفت يف الرواية .كما � ّأن طغيان الراوي
كلي العلم ،هو ملمح ملحمي " ،وقد �ساعد ذلك على
ان�سجام بنية الرواية مع بنيتها امل�ضمونية� ،إذ عمل
ال�رسد على �إ�شهار ما تنطوي عليه نفو�س �شخ�صيات
الرواية ،فردية وجمعية ،من رغبة يف التغيري وال�سعي
لالنت�صار ،وذلك ما �أتاحه الراوي العليم ،وما �أتاحه
ا�ستخدام احلوار بنوعيه اخلارجي والداخلي"(،)23
بالإ�ضافة �إىل الأحالم ،واال�ستدعاء من الذاكرة،
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وامتزاج احللمي بالواقعي �أحيان ًا .كل تلك التقنيات
ال�رسدية وغريها جل�أت �إليها الكاتبة للك�شف ع ّما ميور
يف �أعماق تلك ال�شخ�صيات من �أزمات ،و�إحباطات،
ملحة يف موا�صلة ال�سعي لالنت�صار".
وقلق ,ورغبة ّ
فالراوي العليم بكل �شيء يتميز بقدرته العالية
على ا�ستبطان ال�شخ�صيات ،والغو�ص يف دخائلها
و�أ�رسارها الدفينة ،كما �أنّه قادر على ك�شف الأ�سباب
والعلل والروابط التي ت�صل بع�ضها بالبع�ض الآخر،
مما يجعل البنية الق�ص�صية امل�صاحبة له بنية متيل
�إىل العمق والت�أثري ،ويجعل الأ�سلوب امل�صاحب له
�أ�سلوب ًا حتليلي ًا ،يهتم بالبواطن �أكرث من اهتمامه
بالظواهر"( .)24ولعل �سميحة خري�س باختيارها لهذا
الراوي �أرادت �أن تربط بني بنية روايتها والواقع
ال�سيا�سي �آنذاك املتّ�سم بالديكتاتورية" ،ففي كل
منهما يت�سلط فرعون واحد على جماعة من النا�س،
فيكتم �أنفا�سها ،ويتحدث بل�سانها ،فال ي�سمع �إ ّال
�صوته ،وال ُيعتد �إ ّال بر�ؤيته ،وهو يعلم كل �شيء عن
()25
حياة كل فرد يف هذه اجلماعة".

الف�ضاء الأ�سطوري

�إن ارتباط الأدب بالأ�سطورة هو ارتباط ا�ستمرار،
ال ارتباط عودة .فالأ�سطورة تعي�ش مع الأدب،
و�إن الأدب – كما يرى نورثروب فراي – تكرار
للأ�سطورة ،ولي�س حماكاة للواقع  ،و� ّأن ما يظهر يف
العمل الأدبي من �شخ�صيات و�أحداث تبدو م�شابهة
ملثيالتها يف احلياة ،ما هي �إ ّال رموز للميول الأ�سا�سية
لدى الإن�سان البدائي ،ت�شبه الأمناط الأ�سطورية،
التي كانت قد عبرّ ت عن تلك امليول من قبل ،والعودة
�إىل الأ�سطورة حماولة للخال�ص من التوتر وال�رصاع
والقلق والتمزّق والتفكك والت�ش ّوه ،وحتقيق الوحدة
الكلية للوجود )26(.على هذا النحو ،ميكننا القول
ب�أن ال�رسد امللحمي �أو الروائي يع ّد امتداد ًا لل�رسد
()27
الأ�سطوري على م�ستوى �آخر ،ولغايات �أخرى.
وحني نت�أمل رواية " يحيى " جند �أنها قد قامت على
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العديد من الثنائيات ،ويف مقدمتها ال�رصاع بني قوى
اخلري و قوى ال�رش ،وهذه الثنائية هي اخلط الدرامي
وج�سد البطل " يحيى " اخلري يف
الأبرز يف الروايةّ .
�أ�سمى جتلياته ،ومعه �شقيقته ،و�أتباعه �أينما حل،
�سواء يف قريته جلجول� ،أم مدينته الكرك� ،أم يف
املحرو�سة� ،أم يف ال�شام .وكان على يحيى – يف �سعيه
رش ودوائره،
الدائب لالنت�صار – �أن يواجه قوى ال� ّ
التي تبد�أ من �أبناء املختار ،والأوطة العثماين ،ومتتد
رش
�إىل رجال الدين والق�ضاء ،الذين ميثلون �أذرع ال� ّ
الطويلة ،و�أدواته اجلهنمية حيثما ذهب .فهم رموز
�سلطة الدولة العثمانية ،املوكلة بن�رش الظلم واجلهل
بعدالة على امتداد الإمرباطورية ،وتخ�شى من � ّأي
�صوت يدعو �إىل التغيري ،ويفكر يف حتريك �ساكن
احلياة وراكدها .فهم خفافي�ش الظالم ،التي تخ�شى
النور ،وتتمنى �أن توقف عقارب ال�ساعة لي�صبح
الواقع خارج دورة الزمن.
وهكذا كانت حياة �شقيقته املنذورة حلمايته �رصاع ًا
مرير ًا بينها وقوى ال�رش ،التي ترتب�ص برمز اخلري
" يحيى " ،وتريد �أن تئده ،وكان عليها وعلى �أهل
قريتها� ،أتباع يحيى� ،أن يدفعوا الثمن غالي ًا ،حتى
انتهى بهم الأمر �إىل اجلالء الق�رسي عن قريتهم
و�أرا�ضيهم ،واللجوء �إىل الكرك يف انتظار بطلهم "
يحيى " و�أملهم يف اخلال�ص من واقعهم .ورغم ذلك
ظ ّل �سعيهم لالنت�صار م�ستمر ًا ب�إمكاناتهم و�أدواتهم
املتوا�ضعة ،لكن �أرواحهم ظ ّلت قوية متما�سكة،
عامرة بالإميان باالنت�صار.
لذا ،احتاجت الكاتبة �أن متنح �أبطالها املحوريني
 على الأقل – قوة �أ�سطورية ،ت�شبه قوة �أبطالاملالحم ،لي�ستطيعوا بها �أن يواجهوا م�صائرهم
رش والظلم التي حتدق بهم ،وتطاردهم،
�إزاء قوى ال� ّ
وليوا�صلوا �سعيهم لالنت�صار عليها .ف�شخ�صية "
يحيى " تكاد تكون �شخ�صية ملحمية �أ�سطورية يف
احتمالها الرتحال املتوا�صل ،وال�رصاع امل�ستمر،
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والتعامل مع املتعدد الإن�ساين ،والتحدي الدائم
لقوى ال�رش.
فالكاتبه مل متنحه �سمات �أ�سطورية خارقة ت�شبه
قوة الآلهة ،ومل ت�ضف عليه هالة من القدا�سة� ،إ ّال
�أنها قدمته �شخ�صية فذّة مده�شة ،وهذا ما ا�ستوقف
عبداهلل ر�ضوان ،ودفعه �إىل الت�سا�ؤل :كيف ميكن
ليحيى الذي عا�ش � 35سنة �أن ي�صل �إىل هذا امل�ستوى
املعريف ،و�أن يكون �صاحب طريقة يف الت�صوف ،يلتف
حوله النا�س )28(.وعلى الرغم من وجاهة ت�سا�ؤله،
لكن فاته �أن هناك �شخ�صيات عدة حتقق لها ذلك ومل
تجُ اوز عقدها الرابع ،كما � ّأن الكاتبة �أرادته �شخ�صية
ملحمية ذات �أبعاد �أ�سطورية؛ فتمكن من املعرفة
مبكر ًا ،وا�ستطاع معرفة دروب ( التيه ) ،وغدا
دلي ًال للعابرين فيه �إىل دير �سانت كاترين " يقودهم
دون خط�أ يف الدرب " ( الرواية  ،) 108وهو الذي
مل تط�أ قدماه رمال �سيناء من قبل " يق�سم �صالح �أنه
مل يتحدث عن الدير ،وما و�صف مكانه ودربه على
م�س َمع من يحيى �سابق ًا " (الرواية .) 106وي�س�أله
ال ّدواج ( �صالح ) ذات يوم ،وهو يقود احلجاج
امل�رصيني �إىل قلعة اخلان ،وهم يف طريقهم �صوب
م ّكة ،هل �أنت �أكيد من معرفة الطريق؟ فيبت�سم يحيى
ابت�سامته الواثقة ،وهم�س :ال �صعوبة يف �إيجاد القلعة،
رسه :هذا الذي مل يعر�ض �شاربيه بعد،
قال الد ّواج يف � ّ
وال ا�شت ّد �ساعده ،يعرف الكثري( .الرواية .) 116
ويف املحرو�سة ،وقبل �أن يلتحق بالأزهر ،وي�صبح
�صاحب موقف خمتلف� ،أ�صبح دون مقدمات ال�صانع
الأول للتحف النحا�سية يف حارة النحا�سني ،والفنان
احلاذق �صاحب الب�صمة املميزة� ،صورة ال�سو�سنة
املقرونة با�سم ( الكركي ) .فمن اللحظة الأوىل �أده�ش
املع ّلم احلاذق ( جعفر ) ،فقد " تابع �أنامله مم�سكة
بال�سمبة ،حتدد ال�شكل الدائري يف �صفيحة النحا�س
بدقة ،دون فرجار ،وال بيكار ،وراقه ان�سياب الري�شة
على امل�ساحة البكر ،والإم�ساك املوزون باملطرقة....
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�إلخ" (الرواية  .)151وكما كان ف ّذ ًا مده�ش ًا يف
بحي الأزهر ،ومل يكن له عهد بهذه
�سوق النحا�سني ّ
احلرفة ،كذلك كان �ش�أنه يف �سوق احلرير بدم�شق،
" فكلما تقدم يحيى يف �صنعته ،وطرح نوله ن�سج ًا
جديد ًا ،تهام�س رجاالت ال�سوق يف �أن احلج زيدون
وقع على كنـز � :صانع ماهر عبقري� ،أنامله ثابتة،
وذوقه رفيع ،وخالله ت�رس البال( "..الرواية .)301
ثم �أ�صبح �صاحب طريقة يف الت�صوف ب ّز فيها
م�شايخه ،و�أ�صبح �أكرث �شهرة منهم.وقد �سبق �أن
�أوم�أنا �إىل �شخ�صية مرمي� ،شقيقة يحيى ،و�إىل املقدرة
الهائلة لديها ،التي متنحها القدرة على التحدي
واملقاومة ،وت�سمو بها �إىل م�صاف الأبطال امللحميني.
كانت مرمي فتاة �أمية ،متلك ذكا ًء فطري ًا مده�ش ًا،
وقدرة كبرية على الإح�سا�س باخلطر ،وعلى
الت�رصف ال�رسيع املدعوم ببعد النظر .لقد كانت
احلار�سة الأمينة لبطل اجلماعة ،رمز اخلري ،املنذور
لتغيري واقعهم .فلوال ح�سن ت�رصفها ملات يحيى
وليد ًا ،يتيم الأم .ولوال �رسعة ت�رصفها ودقته لألقوا
القب�ض عليه ،و�ساقوه �إىل ا�ستانبول ،وهو فتى
�صغري ،وانتهى �أمره ،ولوال قدرتها على حت�شيد
اجلماعة وراء يحيى لق�ضوا عليه يف قلعة عجلون بعد
عودته من املحرو�سة ،ولوال مهارتها يف الطبابة ملات
يحيى بعد َجلْده وجتري�سه يف ق�ضاء عجلون.
لقد ا�ستطاعت بع�صاميتها ،واعتمادها على ذاتها يف
تطوير خربتها يف الطبابة �أن ت�صبح طبيبة اجلماعة
ذائعة ال�صيت ،كما �أ�صبحت �صانعة ال�سجاجيد
الأ�شهر يف املكان .وغدا لديها ما ي�شبه امل�صنع،
غز ًال ،ون�سج ًا ،و�صباغة .لقد رف�ضت الزواج من
ابن املختار ،و�أذ ّلته برف�ضها له ،وهو �أحد رموز
ال�رش ،وعا�شت عازبة ،همها الدفاع عن يحيى،
والذود عن م�صالح اجلماعة ،حتى غدت مو�ضع
تقديرهم واحرتامهم�.إن �أهمية هذه ال�شخ�صية
بخا�صة وغريها من ال�شخ�صيات الن�سائية بعامة "
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ت�أتي من قدرتها على اجلمع بني غرازة احلياة فيها،
وكثافة الداللة الفنية واملجازية والتعبريية والبنائية
يف تقدمي �صورة حية عن احلياة"( )29ف�شخ�صية
يحيى و�شقيقته �شخ�صيات ممكنة ،لكنها متجاوزة
للعادي وامل�ألوف ،وقد �أ�ضفت بتمردها الدائم �أبعاد ًا
�أ�سطورية على الرواية .مل يقت�رص البناء امللحمي
يف رواية (يحيى) على بع�ض ال�شخ�صيات املحورية
يف الرواية ،تلك ال�شخ�صيات الفذّة التي �أ�ضفت
على الرواية �أبعاد ًا �أ�سطورية ،فقد اعتمدت الرواية
على ك ّم هائل من الأ�شعار ،والأغاين ،والأهازيج،
واملواويل ،والأمثال ال�شعبية ،التي ا�ستطاعت
الروائية �أن جتعلها جزء ًا من ن�سيج ال�رسد ،و�أن
تفيد منها يف ت�صوير �أمناط احلياة ال�شعبية يف جنوب
الأردن ،وتيه �سيناء ،واملحرو�سة ،وال�شام .وهذه
املادة الفنية بدالالتها وم�ضامينها ال�شعبية املت�سقة
مع �أحداث الرواية ،واملرتبطة بالعادات والتقاليد،
التي اغتنت بها الرواية ،يف حاجة �إىل درا�سة م�ستقلة.
ال �سيما و�أنها قد نه�ضت بدور مهم يف تعدد م�ستويات
اللغة بني الف�صيح والعامي .وباتكاء ال�رسد على هذه
املادة ال�شعبية ،وعلى الكثري من العادات والتقاليد
ال�شعبية ،فقد عرب عن ثقافة اجلماعة وروحها
اجلمعي ،وك�شف عن طبيعة املجتمع يف الأماكن
واملحطات التي ارحتل �إليها البطل ،و�أمكن من
خاللها الوقوف على تفا�صيل احلياة هنا وهناك،
و�أ�سهم ذلك يف الإيهام بواقعية ما ت�صوره الرواية،
ومنح الرواية ُبعد ًا ملحمي ًا مهم ًا؛ لأن هذا النوع من
الروايات " يحاول ردم الهوة بني الأبطال التاريخيني
و�أفراد ال�شعب ،الذين مل ينالوا حقهم من الت�أريخ،
ف�أهملهم التاريخ ،ون�سيتهم ذاكرة الأجيال ،على
الرغم من �أنهم �صانعوه احلقيقيون .وب�سواعدهم
مت حترير البالد ،ونيل اال�ستقالل ،وحتقيق الثورات
االجتماعية والوطنية والقومية" (.)30
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النـزوع ال�شعري
يرى جابر ع�صفور �أن هذا الع�رص " هو ع�رص
الرواية "� ،إنه زمن التحوالت املركبة ،وع�رص
املفارقات ،الذي �أ ّدى �إىل تغيرّ يف الرتاتب التقليدي
بني الأنواع الأدبية ،حيث ان�سحب ال�شعر من عر�شه
الذي ظل مرتبع ًا عليه طوي ًال ،بو�صفه �سيد الأنواع
الأدبية ،لت�صعد الرواية ،وتت�سنّم ذروة الأنواع
الأدبية ،فا�ستبدل جمهور الق ّراء بال�شعر " ديوان
العرب " الرواي َة ملحم َة الع�رص. )31(.وقد ترتب على
ذلك �أن " ان�رسبت� ،صفة ( ال�شعرية ) من الق�صيدة
لتوحد الأبطال امل�أزومني ،الذين
�إىل الرواية ،جت�سيد ًا ّ
تتباعد امل�سافة بني ما يتطلعون �إليه من مبد�أ الرغبة،
وما ال ميلكون �سواه من مبد�أ الواقع .وتبدو �صفة
ال�شعرية يف ر�ؤى عامل ه�ؤالء الأبطال ،الذين تنطوي
عليهم الرواية املعا�رصة عالم ًة على تداخل الأجنا�س،
وعلى حركة الرواية التي تتمثل تقنيات غريها من
الأنواع ،وعلى ر�أ�سها ال�شعر"(.)32فال�رسدية بهذا
املفهوم فرع من �أ�صل كبري هو ال�شعرية( .)33وقد ع ّد
باختني اخلطاب الأدبي بعامة ،والروائي منه بوجه
خا�ص خطاب ًا �شعري ًا(� .)34أما تودوروف ،فريى � ّأن
ال�شعرية يف املعنى العام لها ،تعني البحث عن قوانني
الإبداع الأدبي� ،إذ � ّأن ما مييز الن�صو�ص الأدبية عن
غريها يعود �إىل اخل�صائ�ص البنيوية للن�صو�ص،
مما تعجز عن ك�شفه فكرة الأجنا�س الأدبية وحدها،
وهو الر�أي الأرجح؛ ل ّأن مفهوم ال�شعرية فيه ينطلق
من مت ّرد النرث ،وخروجه على امل�ألوف من طبائعه،
كما يتكئ على جملة اخل�صائ�ص ،التي ت�صنع
فرادة احلدث الأدبي( .)35لذا ,فال�شعرية ال تنح�رص
بالن�صو�ص ال�شعرية وح�سب ،بل بالن�صو�ص الأدبية
جميع ًا ،مما �أمكن احلديث عن �شعرية الق�صة ،و�شعرية
الرواية ،و�شعرية املقامة�....إلخ(.)36وال�شعرية
�أ�سا�س ًا تقوم على ا�ستخدام خا�ص لأداة عامة هي
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اللغة ،تنتقل به اللغة من عاديتها �إىل �أفق ال�صورة
املده�شة� ،أي �إىل جمال ال�شعر ،ومع ذلك فال�شعرية
ال تنح�رص يف حدود اللغة ال�شعرية " و�إمنا تت�سع
لتتجلى يف خمتلف م�ستويات التعبري يف الرواية،
كال�رسد ،واحلوار ،والتنا�ص ،وغري ذلك"(� .)37أي
تتج ّلى فيما ي�ضمن وحدة الن�ص الداخلية ،وغر�ض
ال�شعرية هو الربهنة على وجود مثل هذه الوحدة،
الن�صي ،وعلى
�أو على غيابها ،وذلك من خالل املنت
ّ
�أ�سا�س مكونات هذه الوحدة ،لتف�ضي بنا ال�شعرية �إىل
حتديد اخلطاب كجن�س (نوع) �أدبي متم ّيز وخمتلف
()38
عن �أجنا�س �أدبية �أخرى.
و�إذا كانت ال�شعرية قد ان�رسبت يف هذا الزمن من
الق�صيدة �إىل الرواية ملحمة الع�رص ،ف�إن �شعرية
الرواية دليل ارتباطها بغريها من الأجنا�س،
وبخا�صة امللحمة القدمية ،ويتج ّلى ذلك يف لغتها،
وخ�صو�صية بطلها املحوري ،بالإ�ضافة �إىل تعدد
�شخ�صياتها ،و�إيقاعها الزمني ،و�شعرية املكان فيها.

�شعرية اللغة
لعل �أكرث ما ي�ش ُّد متلقّي هذه الرواية ،هو لغتها ،التي
�شكلت للكاتبة حت ّدي ًا كبري ًا ،جتاوزته باقتدار؛ ل ّأن
قارئ روايتها ينتابه القلق يف البداية على قدرتها
يف امل�ضي حتى نهاية ال�شوط ،وهي قاب�ضة على هذه
اللغة املتوترة ،احلافلة بالإيحاء ،ووفرة الداللة،
وثراء ال�صورة ،وجمال الإيقاع .وكلما م�ضينا
معها ،يتكر�س لدينا �إح�سا�س بالطم�أنينة ،ونحن
نراها قاب�ضة على جمر اللغة ،تفج ّرها يف �صور
�شعرية مده�شة ،متتد  -يف �أحيان كثرية – يف لوحات
و�صفية ،كـ�أنها قطع من ال�شعر ف ّرت من الق�صيد،
وذلك دون �أن تقع يف فتنة اللغة ،ودون �أن ت�صبح
ت�شكيالتها اللغوية ترف ًا ،ي�شكل عبئ ًا على الن�ص.
يف ا�ستهالل الرواية ،ت�صور لنا كيف و�ضع املطر
العا�صف نهاية ملر�ض الطاعون املقيم يف قرية جلجول
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وما حولها " هجمت الرياح من اجلهات الأربع
م�صفرة عاوية ،واجتاحت الفيايف �سعري ًا م�صحوب ًا
مباء غا�ضب ،ت�شقّق وجه ال�سماء برق ًا ورعد ًا ،وقال
العجوز نف�سه برعونة ال ميكن ت�صديقها ّ � :إن املر�ض
يوليّ ( " .الرواية  .)11و�شبيه بهذه التعبريات
املدججة بال�صورة ال�شعرية ،وثراء الإيقاع الداخلي,
وا�ستكما ًال للحدث الذي بد�أ باملطر العا�صف ،تقول
الكاتبة " :رفعت ال�سماء مقتها عن وجه الأر�ض،
تراجعت الريح بالطاعون متام ًا ،ومل يبق من الأمطار
نبت �أخ�رض ي�شقّ الأتربة ،وينمو
�إ ّال هداياهاٌ ،
متغاوي ًا( .الرواية .)20كثرية جد ًا هذه ال�صور يف
روايتها ،التي تفي�ض عروق الكالم فيها مباء ال�شعر،
و�سنكتفي بالقليل منها ،الدال على هذه اخل�صو�صية
الت�شكيلية .ولن�أخذ مث ًال هذه ال�صورة الو�صفية
للقحط يف تيه �سيناء ،لرنى كيف جتلت �شعرية املكان
جمدولة ب�شعرية اللغة " �أحملت الواحة ،وتطوح
اجلريد يف �أعايل النخيالت ال�صغريات يف الف�ضاء
الرحب ،وعفّر الرمل وجه الأر�ض ،ك�أن ريح ًا
تهب منخف�ضة يف حماذاة الأقدام ،وبالكاد ت�صيب
ّ
الر�ؤو�س .ت�شقّقت الأر�ض يف �أخاديد جافة ،وقد بلغت
احلرارة مبلغ ًا دفع الرجال �إىل تعرية �أج�سادهم،
واتقاء ال�شم�س يف ظالل عرائ�شهم ،بكى الر�ضع
طوال النهار ،وامتنعت اخلراف وقطعان املاعز عن
توح�شت ال�صحراء،
امل�سري �إىل مرعى ال خ�رضة فيهّ ،
وقترّ ت على �أبنائها ،وانحب�س املطر" (الرواية
 .)125ولنت�أمل و�صفها مل�شهد الغروب عند الأهرام
حال و�صول يحيى ورفيقه ال ّدواج �إىل املحرو�سة،
لرنى كيف امتزجت �شعرية اللغة ب�شعرية الزمان
واملكان ،وكيف مهدت بهذا الو�صف  ,وهي�أت
املتلقي بذكاء مده�ش للآتي من الأحداث املهمة ،التي
�ست�شكل جتربة يحيى يف املحرو�سة " غط�ست ال�شم�س
خلف الهياكل ال�ضخمة الثالثة؛ عاك�سة ظال ًال عمالقة
يف عر�ض الرمل الأ�صفر املمتد على طول النظر،
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واملختلط برتبة بنية ،م�شى يحيى �ساعي ًا بني الهرمني
 ،الكبري وال�صغري ،مقتفي ًا الظالل امللونة ك�أنها مر�آة
املغيب ،ناظر ًا ل�شامخ الأهرامات ،فراعه ارتفاعها,
املج�سم لوجه
وا�صطفافها الهند�سي الدقيق ،ثم ذلك ّ
حجري �ضخم �صارم ،يت�أمل احلياة ،وي�شهد عليها،
وقد طم�ست الرمال ج�سده بالكامل"(الرواية .)132
الحظ لعبة النور والظل يف امل�شهد ،التي �سرناها
ثانية يف �أكرث من مو�ضع وبخا�صة حلظة �إعدام
البطل يحيى على نحو �أو�ضح ،وت�أمل كيف وجلت
الكاتبة ببطلها �إىل املحرو�سة من بوابتها اخلالدة،
وكيف دفعته �إىل تلقي در�س احل�ضارة والإجناز،
�ساعي ًا بني الهرمني ،وك�أنه ي�ؤدي طق�س ًا روحي ًا ،حتى
�إذا فرغت من ذلك بد�أت حوار ًا داخلي ًا طوي ًال غري
مبا�رش ب�صوت الراوي ك ّلي العلم ،حت ّدث فيه بوعي
�شديد عن احل�ضارة الفرعونية ،ليدخل بطلها بعده يف
حلم له داللته البعيدة على �إح�سا�س يحيى بالغربة،
وقد جاء هذا احللم يف �صورة �شعرية حد�سية
مده�شة " ر�أى نف�سه على ظهر �سفينة فرد ًا ،يبحر
يف امتداد رملي ،والف�ضاء حوله يتق ّلب �أرجواني ًا
و�أزرق يف �سواد حالك ،تتنازع ب�رصه وب�صريته
�أ�سياف النور و�أعمدة الظلمة ،وتط َّو َح ذراعيه مثل
�رشاعني ال يقلعان� ،أو جناحني زغبني ال يطريان "
(الرواية  )135وي�أتي هذا احللم مت�سق ًا مع جملة
املفتتح لهذا الف�صل من الرواية ،التي �ش ّكلت عتب ًة
ن�صي ًة مهمة ،حني خط يحيى يف قرطا�سة " وحدي،
ّ
غريب ،قطرة ماء على حجر ،تتبدد ،وال�ضوء يغتال
ظله" .ومو�ضوع ال�شعرية يف رواية ( يحيى )
مو�ضوع ثري ،يف حاجة �إىل درا�سة م�ستقلة ،تتناول
�شعرية  :اللغة ،والو�صف ،واملكان والزمان ،وبناء
ال�شخ�صية ،والتنا�ص.
ولنت�أمل هذا امل�شهد الو�صفي للقائه بجمان يف
املحرو�سة ،الذي جاء يف �صورة �شعرية لها داللتها
على التحول الكبري الذي طر�أ على �شخ�صية يحيى،
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وهي �صورة تر�شّ ُح للآتي من الأحداث ،التي �ستحدد
جانب ًا مهم ًا من بناء �شخ�صيته حتى حلظة �إعدامه
بعد ذلك يف ال�شام " توقف؛ داخ �إ ْذ داهمه عبق
أح�س بن�شوة
اليا�سمني ،ظن نف�سه واهم ًا لربهةّ � ،
ت�رسي يف �أو�صاله ،وقدماه ترتع�شان رع�شة خفيفة،
كما لو كانت خفق جناحي طائر ..و�شعر بج�سده
خفيف ًا مثل ري�شة ،ك�أنه انف�صل عن الأر�ض بو�صات
قليلة وح ّلق� ...أو �أنه نائم وال�سوق ي�سبح حتته،
هزته ن�شوة غام�ضة قبل �أن ي�ستوي ويلتقط �أنفا�سه،
ويرى ما يحيط به من معامل الدكان وا�ضحة و�سط
غمام  ...وا�ستقام طيفها بباب الدكان ،ثم اجنلى،
ومتا�سك ج�سد ًا واقعي ًا م�ضمخ ًا بعطر اليا�سمني"..
(الرواية .)159وحني نبا به املكان يف املحرو�سة،
ورحل �صوب الكرك ،تذكر حبيبته جمان (اجلارية)
التي حالت ظروف عبوديتها دون اخلروج معه ،على
وعد و�أمل �أن تلحق به حال ت�سويتها لو�ضعها مع
ورثة �سيدها ،وب�صوت الراوي العليم تقول الكاتبة
فرجح يحيى اقرتاب
" ثقل الهواء برائحة امللحّ ،
البحر ،وغا�ص ف�ؤاده متذكر ًا دمعة جمان العالقة
يف �أهدابها ،و�ضع كفّه على �صدره متوجع ًا ،حاول
�إرخاء ج�سده امل�شدود على رحله ،نب�ض خفي حزين
ينبئه �أنه لن يراها بتات ًا ،ك�أنها وهم ،حلم رملي تذروه
رم�ضاء ترحاله� ،أ�شفق على نف�سه ،والمها مع ًا"...
( الرواية  .) 231نالحظ هنا �إمعان الكاتبة يف حتقيق
�شعرية اللغة يف �أ�سمى جتلياتها� ،إذ حر�صت على
�إ�سقاط الروابط بني اجلمل ،مع حر�صها على التعبري
بال�صورة ،مع ثراء الإيقاع الداخلي للغة.
ومل تكتف خري�س مبثل هذه اللغة ،وهذه امل�شاهد
الو�صفية ،فنجدها يف �أحيان كثرية حتر�ص على
جتاوز امل�ألوف يف تركيب اجلملة النرثية ،فتحيلها �إىل
جملة ا�سمية ،بد ًال من تركيبها الفعلي� ،إدراك ًا منها
ملا يحققه هذا االنزياح اللغوي من �إغراق يف �شعرية
اللغة ،وذلك يف مثل قولها يف و�صف ربيع املكان يف
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جلجول " اهتزازات الطرق ،ودوران املحاجر يف
املطاحن ،وخرير تدفق املياه يف الينابيع و�شالالت
الوادي ال�صغرية  ....منحت املكان حيوية مذهلة،
فا�ستحال �إىل فردو�س يفي�ض بالنعم" (الرواية)27
ومن هذه االنزياحات قولها " الغناء ي�صعد عن ذكر
اهلل ،وي�رصف النف�س �إىل متع الدنيا و�شهواتها"...
( الرواية .) 194ومنه قولها "يحيى يت�أخر باحلفظ،
لأنه مولع بالفهم"(الرواية .)64وقولها " الهابطون
من ب�ستان الورد ،والدالفون من زقاق جمجق،
والقادمون من امليدان ،احت�شدوا جميع ًا بعباءاتهم
ودوامرهم" (الرواية  .)401كما جل�أت خري�س �إىل
ت�ضمني عدد من املقاطع امل�أخوذة من كتاب عيون
احلكمة البن �سينا ،الذي �ش ّكل ظهوره يف حياة
يحيى منعطف ًا خطري ًا .والن�ص ال�صويف يعتمد دائم ًا
لغة �شعرية حد�سية ،تقوم على الإ�شارة ،والإيحاء،
واكتناز الداللة .ومنه قولها " و�إذا قيل  :حق ،عنى
� ّأن وجوده ال يزول ،و� ّأن وجوده هو على ما يعتقد
فيه .و�إذا قيل  :حي ،عنى �أنه موجود ال يف�سد ،وهو
مع ذلك على الإ�ضافة التي للعامل العاقل.
و�إذا قيل  :خري حم�ض ،يعنى به �أنه كامل الوجود،
برىء عن القوة والنق�ص ،ف� ّإن �رش كل �شيء نق�صه
اخلا�ص" (الرواية  .) 105وقد ت�أتي لغة الت�صوف
من خارج كتاب " عيون احلكمة" .على ل�سان يحيى،
حني �أ�صبح يف ال�شام �صاحب طريقة يف الت�صوف،
يلتف حوله مريدوه ،بعد �أن انف�ضوا من حول
م�شايخهم ،فقد قطف يوم ًا وردة ،ثم �ض ّم كفّه يخفيها
يف قب�ضته ،وت�أمل ظ ّله على الأر�ض ،وابت�سم قائ ًال
فيما ي�شبه �أحجية الوجود :
" �أرى ظل كفي ،ويف كفي وردة ،ف�أين ظ ّلها؟ ظ ّل
في باطن
كفي ،كما هي يف خَ ّ
الوردة خمبوء يف ظ ّل ّ
يدي� ،أعجز �أن �أراها� ،أو �أدرك ظ ّلها ،وللوردة ظل
واحد ،ففي �أي ظ ّل عظيم ننطوي " (الرواية.)327
فهذه اللغة احلد�سية ،امل�سكونة بالأ�سئلة،
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وبالإيحاءات الكثيفة ،والدالالت البعيدة� ،ش ّكلت
�إ�ضافة مهمة �إىل �شعرية اللغة ،وحيويتها .ومل تكتف
خري�س بهذه امل�صادر التي ت�ضمن لها �شعرية لغتها
وحيويتها ،بل �أ�ضافت �إىل ذلك منابع �أخرى ،متثلت
يف ت�ضمني ك ّم هائل من ال�شعر الف�صيح ،وال�شعر
ال�شعبي ،والأهازيج ،والأغاين ال�شعبية ،وهي مادة
�شديدة الأهمية يف الك�شف عن �أحوال ال�شخ�صية
�أو اجلماعة ،ويف التعبري عن املوقف� ،أو خ�صو�صية
املكان وجماليته .وقد برعت الكاتبة يف جعل هذه املادة
الهائلة جزء ًا من ن�سيج ال�رسد يف روايتها ،ومل ت�أت
ح�شو ًا� ،أو جمرد حمولة زائدة على الن�ص ،بالإ�ضافة
�إىل دورها يف �إثراء �شعرية اللغة� .إميان ًا منها ب� ّأن اللغة
يف الرواية " هي �أهم ما ينه�ض عليه بنا�ؤها الفني؛
فال�شخ�صية ت�ستعمل اللغة� ،أو تو�صف بها؛ مثلها
مثل املكان �أو احليز والزمان واحلدث ...فما كان
ليكون وجو ٌد لهذه العنا�رص� ،أو امل�ش ّكالت يف العمل
الروائي لوال اللغة .وملا كانت الرواية جن�س ًا �أدبي ًا،
فقد كان منتظر ًا منها �أن ت�صطنع اللغة الأدبية ،التي
()39
جتعلها تعتزي �إىل الأجنا�س الأدبية بامتياز ".
وي�ضيف الدكتور عبد امللك مرتا�ض ،فيقول " :
و�إذا مل تكن لغة الرواية �شعرية� ،أنيقة ،ر�شيقة،
عبقة مغردة ،خمتالةُ ،م َرت ْهيئة ،متزينة ،متغنجرة،
ال ميكن �إ ّال �أن تكون لغة �شاحبة ،ذابلة ،عليلة،
كليلة ،ح�سرية ،خَ لِقة ،بالية ،فانية ،ورمبا �شعثاء
غرباء "( )40وجتدر الإ�شارة ،بعد حديثنا عن
�شعرية اللغة� ،إىل الدور املهم ،الذي نه�ضت به تلك
اللوحات الو�صفية ،واملادة امل�ضمنة يف ن�سيج ال�رسد،
وانعك�ست على �إيقاع الرواية بني ال�رسعة يف الأحداث
والتباط�ؤ ،فالتتابع الزمني كان هو العن�رص الأقوى
يف بناء �أحداث الرواية ،لذا ،كان االعتماد على تلك
املادة الو�صفية للح ّد من �رسعة الأحداث ،وخط ّية
الزمن� ،إ�ضافة �إىل اعتماد الكاتبة على املونولوج،
واال�سرتجاع ،واال�ستباق ،والأحالم ،وغري ذلك.وال
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يخفى ما للأغاين ال�شعبية ،واملواويل والأهازيج من
�أهمية يف الك�شف عن جانب من ال�سمات امللحمية يف
الرواية.

نتائج الدرا�سة
 تعد رواية يحيى ل�سميحة خري�س �إ�ضافة نوعيةملنجزها الروائي ،و�إىل الإ�سهام الأردين يف الرواية
العربية .وقد �ضمنت بها مكانة مرموقة لها بني
�أ�صحاب الأعمال الروائية العربية ذات الطابع
امللحمي.
 تنتمي هذه الرواية �إىل تيار روائي عربي بد�أيتك ّر�س يف العقدين الأخريين ،وهو تيار روائي
واقعي ،يتجاوز فيه الروائي رواية احلكي ،كما
مل تعد الرواية فيه جمرد منجز تخيلي .بل على
الروائي �أن يتهي�أ لإبداعه الروائي بالقراءة الوا�سعة
واملعمقة ،مع ا�ستخدام الوثائق وامل�صادر .انطالق ًا
من وعيه بتلك العالقة اجلدلية بني الفن والتاريخ.
 لقد �سعت الكاتبة �إىل ا�ستنطاق مرحلة زمنية موغلةيف القدم ،وح ّركت �أحداثها على رقعة مكانية ،هي
بالد ال�شام وم�رص ،التي ت�شكل قلب الأمة العربية،
حماولة خلق حالة ترا�سلية بني املا�ضي واحلا�رض،
متطلعة من خالل ذلك �إىل فهم احلا�رض وق�ضاياه،
فقدمت العديد من الإدانات للراهن العربي؛ مثل
الظلم ،والفقر ،والقهر ،والف�ساد بكل �أطيافه،
و�إق�صاء كل �صوت ينادي باحلرية واحلياة ،وو�أد كل
�إرادة تتطلع �إىل جتاوز الواقع ،وقمع كل فعل ي�سعى
�إىل تغيري �سكونية الراهن وجموده.
 كما تعد هذه الرواية دعوة �رصيحة �إىل االهتمامباملهم�شني ،الذين ي�شكلون مكون ًا مهم ًا يف حياة
جمتمعاتهم ،وينه�ضون بدور مهم يف �صناعة
تاريخها ،ولكنهم – للأ�سف – مغ ّيبون من م�صادرنا
التاريخية؛ ل ّأن التاريخ – كما هو معلوم – هو تاريخ
عوا�صم ،وتاريخ �سلطة ،وتاريخ طبقة متخمة ،تعي�ش
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فوق القانون.
 لعل الكاتبة قد �أرادت توجيه ر�سالة تر ّد فيها علىزعم بع�ض امل�ؤرخني ،الذين يذهبون �إىل � ّأن الأردن
مل ينه�ض بدور فكري وثقايف يف تلك احلقبة من
حياة �أمتنا ،فقدمت يحيى الكركي دلي ًال نا�صع ًا على
امل�شاركة الإيجابية لهذا اجلزء من الوطن العربي
يف حتريك الراهن ،وجتاوز ال�سائد املعريف الديني،
وال�سيا�سي ،يف وقت كانت فيه املعرفة الدينية متثل
جوهر احلياة الثقافية وحمورها.
ج�سدت �شخ�صية يحيى الكركي يف �سعيها
 لقد ّلالنت�صار لتحقيق رغباتها ،و�إ�رصارها ،مهما كانت
ج�سدت بذلك
الت�ضحية ،على التحدي واملقاومة ّ -
�شخ�صية البطل يف امللحمة الكال�سيكية .وا�ضعني يف
االعتبار � ّأن الرغبة يف االنت�صار مل تكن حكر ًا على
يحيى ،فالعديد من الأبطال من حوله ،كان جممل
حركتهم �سعي ًا لالنت�صار ،ورغبة يف حتدي الواقع،
وجتاوز ال�سائد االجتماعي وال�سيا�سي فيه.
 وكما قامت املالحم – يف بعدها الأ�سطوري –على ثنائية ال�رصاع بني اخلري وال�رش فقد �شكل
هذا ال�رصاع اخلط الدرامي املحوري لهذه الرواية،
فكان يحيى ،وكذلك �شقيقته مرمي رمز ًا للخري
املطلق ،املنذور ملواجهة ال�رش املحيق واملرتب�ص
بالواقع .ولي�س من �شك يف �أن تنا�ص ال�شخ�صيتني
مع رمزين دينيني كبريين ،هما �شخ�صية يحيى
املعمدان ،وال�سيدة مرمي العذراء ،قد �أ�ضفى عليهما
خا�ص ًا ،جعلهما �شخ�صيتني متجاوزتني للعادي
بعد ًا ّ
وامل�ألوف ،و�أ�ضفت كل منهما بتمردها الدائم �أبعاد ًا
�أ�سطورية على الرواية.
 �إذا كانت ال�شعرية قد ان�رسبت يف هذا الزمن منالق�صيدة �إىل الرواية ملحمة الع�رص ،ف� ّإن �شعرية
الرواية دليل ارتباطها بغريها من الأجنا�س،
وبخا�صة امللحمة القدمية.
 -تعد اللغة يف الرواية هي �أهم ما ينه�ض عليه بنا�ؤها
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الفني .ويف هذه الرواية ا�ستطاعت الكاتبة �أن تق ّدم
روايتها يف لغة متوترة ،حافلة بالإيحاء ووفرة
الداللة ،وثراء ال�صورة ،وجمال الإيقاع .ومل تكتف
بذلك ،بل ق ّدمت العديد من اللوحات الو�صفية،
والأحالم ،والن�صو�ص املنقولة من ثقافة الت�ص ّوف يف
لغة �شعرية َح ْد�سية مده�شة ،ك�أنها قطع من ال�شعر
ف ّرت من الق�صيد ،دون �أن تقع يف فتنة اللغة وترف
ا�ستخدامها.
 ولتحقيق �شعرية اللغة يف �أ�سمى جتلياتها� ،أ�ضافت�إىل لغتها منابع �أخرى ،متثلت يف ت�ضمني ك ّم هائل
من ال�شعر الف�صيح ،وال�شعر ال�شعبي ،والأهازيج
والأغاين ال�شعبية .وجنحت يف �أن جتعل هذه املادة
جزء ًا من ن�سيج ال�رسد يف روايتها� ،أ�سهمت كثري ًا
يف الك�شف عن �أحوال ال�شخ�صية �أو اجلماعة ،ويف
التعبري عن املوقف� ،أو خ�صو�صية املكان وجماليته،
ويف الك�شف عن جانب من ال�سمات امللحمية يف
الرواية ,ملا �أ�سهمت به هذه املادة من تعبري عن ثقافة
اجلماعة ،وروحها اجلمعي ،والك�شف عن طبيعة
املجتمع يف الأماكن التي ارحتل �إليها ( يحيى ) البطل
املحوري.
 وقد نه�ضت هذه املواد امل�ض َّمنة يف ن�سيج الروايةوبنائها بدور مهم يف حركية �إيقاع الرواية ،ف�ضبطت
حركة الأحداث ،بني ال�رسعة والتباط�ؤ ،وح ّدت من
�رسعة التتابع الزمنيّ ،
وخطية الزمن ،بالإ�ضافة
�إىل التقنيات الأخرى مثل املونولوج ،واال�سرتجاع،
واال�ستباق ،والأحالم.
 يعد طغيان ال ّراوي ك ّلي العلم �سمة ملحمية يفالرواية �أدى �إىل ا�ستخدام الكاتبة �ضمري الغائب
على نحو الفت .وقد �ساعد طغيان الراوي ك ّلي العلم
على ان�سجام البنية للرواية مع بنيتها امل�ضمونية.
�إذ عمل ال�رسد على الك�شف ع ّما تنطوي عليه نفو�س
�شخ�صيات الرواية ،فردية وجمعية ،من رغبة يف
التغيري وال�سعي لالنت�صار.
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 وميكن القول ب�أن هذه الرواية هي رواية �شخ�صية؛لأن يحيى الكركي هو حمور العمل كله ،ومنه تبد�أ
الأحداث ،و�إليه تنتهي ،وكل ال�شخ�صيات تدور يف
فلكه ،وتكت�سب �أهميتها من عالقتها به ،وال �أهمية
لها بعيدة عنه.
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